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By the advent of smart phones and wearable devices, 
lots of the human activity data can be obtained from 
these devices. It is also possible for a user to carry and 
wear multiple devices that can be regarded as the 
extensions of human natural organs. And One of 
Distributed Computing named “Fog Computing / Edge 
Computing” appeared recently. These Concepts enables 
sensors to offload processing onto distributed computing 
resource. However, there are various problems in the 
introducing Fog/Edge computing into a multi-wearable 
system.  It is unpredictable what wearables require and 
where they are. So, it is difficult to design and plan 
effective data flow and data management architecture.  
Furthermore, it cannot be ignored that there are various 
differences among computing environments such as 
processor, operating system, software language, etc. 
This study considers how to construct data flow and 
resolve the differences among various kinks of devices 
and environments. An architecture combining cloud and 
fog computing has been proposed to manage various 




























ついて説明する．また，Fog Computing を Wear-I に導入
するに当たって，考えられる問題を検討する．第 3 章で
は，これを解決するシステムの概要を示し，Application 































































Application for Smart Services
Task Scheduling & Control
Information Processing & Fusion
Data Storage & Management
















































































































































かどうかを記述する．また，AMS は User を管理する
User Management System をサブシステムとして持ってい
る．UserID を格納する DB を所持していて，データの識
別に使用される． 
 
































CN Locator は CN が持ちうる接続方法をアドバタイズ
するモジュールである．CN は CN Locator ユーザの機器












 CNには GPUのような外部 Acceleratorユニットが付く
ことを想定する．これによって GPUが必要な処理がある
場合に GPUを持つ CNまで転送することが期待される． 
以下の図 6 で分散処理の流れを示す．ここでは仮に 3
段階で構成される分散処理があり，Phase1から Phase3ま
であるとする．サービス提供者は Phase 毎に要求環境を
定義しているため，Node M では，Node Information に適
合する Phase1 のみの実行にとどめ，Phase2-3 を上位 CN
である Node Nに依頼している． 
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